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れ新風となっている学問領域が、進化学と医学を融合させた 「進化医学」 である。 本稿では、最新知見か
らわかっている複雑な人類進化の道筋ともに、 昨今注目されている 「進化医学」 についてその提唱者のラ
ンドルフ・ ネッシー らの著書をもとにレビュー する。 
Human Evolution and Sickness 
Hirofumi MATSUMURA 
Department of Physical Therapy, School of Health Sciences, Sapporo Medical University 
Despite the evolution and the sickness closely relating to each other, in actuality among the medical 
science, systematic research synthesis was scarce to understand diseases with the evolutional aspect. 
Evolutional theory denotes that al the life have been evolved by means of natural selection in which 
genetic mutations occurred toward enhance the reproduction successfuly. The humans are, as wel, 
thought to have been designed their own body most adaptive to the current environments through 
long term evolutional history, nevertheless even today various sicknesses occasionaly trouble us. 
Why the physical or genetic defect causing diseases and impediments had been removed in a process 
of the long-term evolution by the natural selection. The"Evolutional Medicine", referring to the appli- 
cation of evolutionary science to medicine, is answering this question. This paper introduces and re- 
views this new discipline in the medical field, with citing the pioneer studies by Nesse and Wiliams 
who first advocated"Evolutional Medicine" as a field of medical science. 
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1. はじめに






















































































ルガスター (Homo ergaster) 、ホモ・ ハビリス(Homo habilis) 、
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ケニアントロプス属 (Kenyanthropus) 、 アルディピテクス
属(Ardipithecus) 、オロリン属(0rorin) 、サヘラントロ






(Sahelanthropus tchad,ensls) とケニアのオロリン(0rrorin 

































進化医学 (Evolutional Medicine) は、進化の視点からヒ
トの疾患を理解しようとする新たな学問分野の枠組みとし
て、 ミシガン大学の精神医学のNesseとニュー ヨー ク州立
大学の進化学者Wiliamsによって提唱された'3) '4)。 その後、























































































































































































































以上、NesseとWiliamsの原書であるWhy We Get Sick'3) '4) 
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